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  Clinical studies of pivmecillinam was performed on 1767 patients with simple and cemplicated
urinary－tract infections， receiving 150 to 400 mg pivmecillinam three or four times daily． Clinical
effective rate was 71．50／． on pyelonephritis and 87．1％ on cystitis． Approximately 880／． of all micro－
organisms isolated in this patient category were of the E． coli and Klebsiella， most ofwhich were sensitive
to meciilinam， and the clinical treatment was successfu1． No serious side effects were observed’in
patients receiving pivmecillinam． Pivmecillinam was found effective with small doses and may be











































ltem Categories 20 4。 6。 8。 1認例 数 ltem Categories2。 ⑳ 6。 8。 溜 例 数
記載なし 20 1．1％ 50mg 127171．9％








産婦人科 475 26．9 ～2回 17 1，0泌尿器科 1046 59、2 3 118366．9一日投与回数
男 417 23．6 4 563 31．9性 女 1350 76、4 5～ 4 0．2
～19歳． 33 1．9 100mg 6 0．3
20～29 331 18，7 150 851 48．2
30～39 330 18，7 一日投与量 200
  曽S28 24．2
40～49 286 16，2 250～300 330 18．7年齢
50～59 282 16．0 350～400 130 7，4
60～69 229 13．0 450～ 22 1．2
70～79 221 12．5 ～3日 258 14．680～ 55 3．1 4～5 458 25．g
薬剤過敏症 なし 1733 99．1 実投与期間 6～7 485 27．4あり 34 1．3 8～9 445 25．2













その他 11 0．6 1450～2800 535 30．3
2850～6000 169 9．6
尿路系の基礎疾患 なし 134Q 75．8 6050～ 26 1．5あり 427 24。2




































































   臨床効果疾患名 著効 有効1やや有効

























































％著効 囲有効 露翻やや有効 〔コ無効
4著効 有効r やや有効 無効 合計．



























  ＊＊＝Pく0．01  ＊ ；P〈0．05A：P〈O．1 nyS：Not Significant
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135     一r＝F2 ．．．奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄奄遠
1繍1巌患HV140’36i”
Mann Whitney Test Zo＝＝16．824”
●カテーテル留置の有無
Mann’Whitney Test Ze＝＝12．577”
τ抽・Mρlvq稲訟簾’H FlT  ．  n7畠｝一ノ リ畠β「    川レ巳、」目 5
e投与期間




































































   1一
Kl．uska卜Wa目is Test
⑳1H投与量
H ＝＝＝ 30． 096＊＊
一    著効 有効 やや有効 無効 合計 2。 4。 6。 8。 1瀦1
150mg 478
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               石神：Mgly・in’纏
Table 6．背景要因別副作用発現頻度
⑱性
Chi－Square Test Xg ＝＝3，341“
⑳年齢

















































































泌尿紀要 26巻 特集号 1980年
























Chi一 Square Test k2＝12． 591’＊
●尿路系の基礎疾患





















畠  畠  一
16 412 428ZUU
3．7e／e 96．3e／e
       13
250t一一300




       5













副作用 あ り な し 合計 2。 4。 60 8。 1器
～3日
114．3％ 247
X5．7％
258
4～5
12
Q．6％
．446
X7．4％
458
6～7
12
Q．5％
473
X7．5％
485
8～14
14
R．1％
431
X6．9％
445
15～30
 7
U．5％
100
X3．5％
、107
31～
 0
O．0％
 14
P00．0％
14
ChiJ Square TestX＆鵠6．646卜睾s
石袖：Melvsin・総妊
に低率であり，重篤な副作用もないことを考えると本
剤は非常に安全な薬剤と考えられる．
IV 結 語
 1）メリシン錠は単純性尿路感染症に対してすぐれ
た薬剤であり，経口投与が可能な複雑性尿路感染症に
対しても，かなりの治療効果を示した．
9
 2）起炎菌がE．aoliと考えられる尿路感染症には
第1選択剤として使用可能である．
 3）1日量が最高でも400mg（8錠）と少ない投
与量で治療が可能なため，その副作用はきわめて軽微
であった．
 pivmecillinam（Melysin②錠）の検討に際してご協力を
いただきました多数の研究施設に対して深謝致します．
